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A tentative plan about a sexuality instruction in the extracurricular activities 






The purpose of this article is to explore the moral values about sexuality that should help 
students develop the ethical reasoning that supports abstinence in Japanese secondary 
education. 
First, the author referred to articles which indicate controversies about sex education in the 
Educational Leadership. Second, it briefly reviewed the history of federal grants to support sex 
education programs. As a result of reviewing, it has discovered that the exponent of abstinence 
has been took a critical attitude toward by the adherents of nondirective, value-neutral and 
comprehensive sex education, because they scramble for the subsidies. Third, Thomas Lickona’s 
character-based sex education has been introduced that promotes ethical perspective and 
develops abiding ethical values of mutual respect, and furthermore, it teaches both of the facts 
that suffer physical and emotional dangers of premature sexual involvement and the values 
that will serve well as marriage partners, parents and citizens. 
In conclusion, the author proposed that school should teach students the moral values such 
“self-control” as a personal virtue and “responsibility” as a one of the social norms instead of the 
value of parents or friends. It also needs to teach “true love is being responsible” and the 
rewards of waiting until marriage to have sexual intercourse in the extracurricular activities. 
 


























ると､15 歳から 19 歳までの性感染症報告数は
2002 年の 10,365 件を頂点に 2011 年の 4,432 件
まで逓減している[注 2]。しかしながら同世代の性感
染症報告数の推移をみると､1999 年に 10 歳から
14 歳までの報告数は 51 件だったのが､5 年後の
2004 年（15-19 歳）には 7,800 件､10 年後の 2009















































































キュラムだった[注 7]。中学校 1-2 年生を対象とした
6 週間の性教育カリキュラムを導入した結果､女





































































































生活法｣[注 16]による支援から 1996 年の社会福祉改




















































うにした。レーガン政権は Title X を改正した社









－ 5 － 
Title V に節制教育を援助する条項（Title V §
510）を 1996 年に盛り込んだ[注 17]。その際､連邦
政府による節制教育の定義が明らかにされた[注 20]。
W･ブッシュ大統領の支援策は､純潔をさらに強め


















することを求めた[注 22]。オバマ大統領は Title V§




















性教育 ⑧曖昧な性知識 ⑨｢他にすることがない｣ 








































－ 6 － 
すなわち､①妊娠や病気の不安 ②失意と虚無感 
③後悔 ④罪悪感 ⑤自尊心の喪失 ⑥人間不信と
結婚への恐れ ⑦裏切りに対する怒り ⑧うつ病と
























































































































































































145 ヶ国に  150,000 人もの会員を擁する
ASCD（Association for Supervision and 




⑴  Teen-Aid “Decision-Making: Keys to 
Total Success”, 
⑵ Teen STAR International “Teen STAR 
Program” http://www.teenstar.org/index.
asp,  
⑶  Boston University “The Loving Well 
Curriculum” http://www.bu.edu/education/
lovingwell/About%20the%20Project.html,  
⑷  Promising Practices Network 






Making: Keys to Total Success）｣の内容は次
のとおりだった。①中学 1 年生に学習法を習
得させる 6 週間のコース ②中学 1 年生に自
尊心と肯定的な道徳的価値を育成する 6週間
のコース ③中学 2 年生を対象にセクシャリ
ティ･責任（commitment）･家族と題するカ












20 件（1986-87 年）へと減少した（Lickona, 
1991:357）。 











ある。参照 URL http://www.siecus.org/ 
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によると､14 歳から 17 歳までの母親の出生
率は 2 倍以上に膨れ上がったとされる。 
[12]宗教右派（Religious Right）とは､キリスト
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[14]タイトル XX / 社会福祉事業包括補助金













[16]青年期の家庭生活法（ The Adolescent 
Family Life Act, P.L.97-35）は､リプロダクテ
ィブヘルス教育を通じて性的な自己抑制を促
進する目的から､次のサービスを行う非営利
団 体 や 機 関 に 対 し て 連 邦 厚 生 省
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健包括補助金（Maternal and Child Health 
Block Grant）から交付した。連邦政府の交
付金 4 ドルに対して､州政府は 3 ドルを準備
しなければならないので､推定される総額は
43,750 万ドルだった。母子保健事務局
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Protection and Affordable Care Act, 
P.L.111-148）は､ティーン･エイジャーに自己
抑制と避妊の両方を教育する｢個人の責任教
育プログラム（ Personal Responsibility 
Education Program）｣に 3 億 7,500 万ドル
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のプログラム（Adolescent Family Life 
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